Study of the lower thermospheric wind in the polar region using EISCAT data obtained in 2 solar cycles by 塩 地恵 et al.
  
２太陽周期にわたる EISCATレーダーを用いた極域下部熱圏風の研究  
 






Study of the lower thermospheric wind in the polar region using EISCAT data obtained in 
2 solar cycles 
 
Megumi Shioji1, Satonori Nozawa1,Takuo Tsuda2, Yasunobu Ogawa2, Shin-ichiro Oyama1 and Asgeir Brekke3 
1Solar-Terrestrial Environment Laboratory, Nagoya University 
2National Institute of Polar Research 
3Tromsø University 
 
We report results of the lower Thermospheric wind in the polar region using EISCAT data. We have analyzed wind data obtained for 
25 years from November 1986 to January 2012 by the EISCAT UHF radar at Tromsø (69.6°N, 19.2°E) and for about 11 years from 
February 2001 to January 2012 by the EISCAT Svalbard radar (ESR) at Longyearbyen (78.2°N, 16.0°E). The EISCAT data of about 
9100 hours (about 379 days) were analyzed, and using the data mean winds and tidal amplitudes and phases were derived. In 
particular, special attentions are paid to seasonal variation, solar activity dependence, geomagnetic activity dependence, and 
latitudinal difference of the lower Thermospheric wind between Tromsø and Longyearbyen. 
 
ノルウェーのトロムソ (69.6°N, 19.2°E) 及びロングイアビン (78.2°N, 16.0°E) で稼働している EISCAT レーダーにより得
られた下部熱圏風データを用いて、平均風、大気潮汐波 (24 時間、12 時間)の研究を行った。データ取得期間は、トロ
ムソでは、1986 年 11 月から 2012 年 1 月まで (119 日 9 時間 30 分 )、ロングイアビンでは、2001 年 2 月から 













本研究では、約 24 年に渡って EISCAT レーダーにより取得された下部熱圏風速データを用いて、上記課題について理
解を大幅に進めることを目的としている。講演では、太陽活動度変動、地磁気擾乱依存性、太陽活動度依存性、さらに
それらのトロムソーロングイアビン間の緯度変動について報告する。 
 
 
 
 
 
